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病院訪問教育に求められる教師像に関する一考察
―病院訪問教育のDVDを視聴した大学生の意見の分析から―
A study on the teacher image required for “hospital visit” education
―Through the analysis of opinions of university students who watched

















　As a form of education, there is a teacher of a special needs school who visits a hospital of students that are hospitalized 
with illness or injury to perform a lesson in bedside manner. Before the visit, books and papers were discussed regarding 
hospital visit training. Although teachers are seen, not much is discussed about the image the teacher in charge of 
the hospital visits projects. In this paper, I examined the image projected by the teacher in charge of the hospital 
visits. Viewing actual footage of hospital visit training of university students, and on the basis of their opinion and the 
preceding literature. The result was, the teacher in charge of hospital visits, was asked. ① teachers should continue to 
have aspirations as well as actively learn from experienced teachers and colleagues, ② The teacher should be humble 
and learn from children and parents, and always have a sense of mission, ③ The teacher should be rooted in a deep love 
for children, snuggle in the minds of children, it is possible to reduce the anxiety, by increasing self-esteem, confi dence 
and hope, as spiritual support, ④ The teacher should question himself constantly, ⑤ The teacher should be fl exible with 
children and parents in the hospital,
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査期間：2013 年 4月 1日～ 2014 年 3月 31 日）によれば，病気やけがによる入院により転学等をした児童生徒は延





をした小・中学校は約 3,600 校で全小・中学校の約 1割に当たり，小・中学校では約 7割が復籍していた。また病気
やけがにより長期入院（年間延べ 30課業日以上）した児童生徒は延べ約 6,300 人で，在籍児童生徒が長期入院した小・
中学校は約 2,400 校で全小・中学校の 1割弱に当たる。
　また，上記の実態調査の特別支援学校（小・中学部）に関する結果 2）によれば，長期入院した児童生徒に対して，
教員が病院等に訪問し，ベッドサイド等を借りて学習指導（いわゆる，病院訪問教育）を実施していたのは，全 397
校中 122 校で約 31％の特別支援学校で，対象児童生徒は全 2,078 人中 909 人で約 44％であった。また病院訪問教育
の平均実施回数は，多い順に，①週 5日（35校，28％），②週 3日（28校，23％），③週 1日（18校，15％）などで，





病気は 550 種を超え，その種類ごとに適切な配慮が求められているといわれる。また 2009 年度の全国病類調査集計












































　2007 年 8月 18 日から NHK総合テレビで放映された全 3回の連続ドラマ。1回 60分のドラマで，病院訪問教育の
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